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Abstract ; Infantile intussuscepton, appendicitis and non-specific mesenteric lym 
phadenitis have been noted to occur in conjunction with virus infection, especially 
adenovirus infection. 
It has been suggested by our recent studies that anti-adenovirus antibody-containing 
cells appear in thymus after 3 to 5 days of oral immunization of mice with mouse 
adenovirus. 
The present experiment was designed to study the existence of anti-adenovirus 
antibody-containing cells in human thymus. Thymic tissues from patients with 
congenital heart diseases were examined by the immunofluorescent antigen technique 
using FITC-labeled soluble A-antigen of adenovirus 12. 
It was found that 51 of 67 cases had anti-adenovirus antibody-containing cells in 
thymus. They were found mainly in the medulla, interstitial connective tissue and 
corticomedullary junction. Almost al of the anti-adenovirus antibody-containing cells 
were identified as plasma cells by post-staining the same sections with Hematoxylin 
and Eosin. 
These same plasma cells were found to contain lgG as evidenced by staining with 






道感染が認められる ζとがあるりまた， ζれら疾患 パ節からもアデノウイルスが分離されるようになった









Fig.1 Age Distribution of Human Thymus 
































































































Fig.2 Fluorescent Anti body Method 
圃』 ＋ 石毛コ： 『ー. ：』副：
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としては， Eagle’s MEM (minimun essential me-
di um）を使用した.MEM lζ抗生物質として 100単位
の penicillinと10orの streptomycinを加えた． ま
た，使用前にglutamineを1%加え， NaHCOaでpH





Fig. 3 Culture Method of Adenovirus-12 
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た． 即ち，蒸留水であらかじめ DEAE-cellulose(0.8 
mEq/gr〕を膨化させ， INHClで洗糠し，つづいてこ
れを蒸留水で中性にし，更に 1N NaOHで溶性化した



























Fig. 6 Preparation of Adenovirus A-Antigen 
Labelled with F!TC 
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溶出は0.OlM, 0. 025M, 0. 05M, 0. 075M, 0. lM, 0. 15 












光物質は FITC(fluorescein isothiocynate Baltincore 
Biological Laboratories）を使用した．














あるが， 鐙光顕微鏡としては Carl-Zeissmicroscope 








Fig 7 Incidence of Positive and Negative Anti-Adenovirus 
Antibody Containing Cells in Human Thymus on Age 




























































ノー ルlζ次々と通し，次いで coldstaining bufferで
充分に洗糠し，前記精製鐙光抗原液を一滴滴下し，
wet chamberの中で 2～3時間室温で反応せしめ








確かめておく ζと， conjugateは染色どとに 2,000









Table1 Case, Localization and Degree of Appearance of Anti -
Adenovirus Antibody Containing Cells in Human Thymus 
No. Case Ag・Disease Med l.C.T. 
1. u. s. 10 M V S D G1 V 
2. T. Y~ 1 M. V S D 
3. N. N 1 M. V S D 
4. F. M~ 1 v. T F S 
5. M. M~ 1 Y. T F 
邑 Y.T. 1 v. V S D G‘ ら‘、ー
7. H. A. 1 v. V S D G, G. 
8. s . .f. 1 v. V S D G, G1 
9. N. K. 1 v. T F G, Go V 
1 0.K K. 1 Y. T F G, 
11. M. U. 1 Y. V S D G, V G1 V 
1 2. M. S:" 2 v. A S 0 
1 3 Y. A~ 2 Y. V S D 
14. 0. M~ 立、ー T F G. V G• V 
1 5 K. y干 2 Y. A S D s 
1 6. M. A 2 y V S D 
1 7. N. y~ 2 Y. T F s v 
18 V. V. 2 Y. V S D G. V 
19 H. J~ 主、t V S D s 
20. T.M. 主、t A S D 
21 N. T. 3 Y. A S D 
22 M. K~轟 3 Y. T F 
23 F. A. 3 v. T F G‘v 
24 M. A~ 3 Y. A S D s v 
25 v. M子3 v. A S D 
26 M. V~ 3 Y. A S D 
主・1T. T干 3 v. V S D G, V G1 
28. 0. Y. 3 Y. V S D G, 
29. T. S~ 4 Y. V S D c;,
JO. K. M. 4 V T F G. V 
31. Y. V 4 Y. A S 0 G, 
32. I.H. 4 v A S D 
33. K. T. 4 v. A S D s v 
34 N. T. ιy A S 0 s v 
~d. : Medulla 
l. C. T.: Interstitial C。nnectiveTissue 
C.MJ.: Cortico -Medullary Junction 
Go: 3屯 GroupingAnti-Adenovirus 
Antibody Containing Cells 
G1. 5-10 
G1: over10 
S . Scattering 










No 巳ase Age D』sea.se Med. J.T.C. 
35. 除、4千 4 Y. V S D G, V ー
36 o. w 5 Y. V S D G, 
3 7. K. I. 5 Y. V S D G, G• V 
38 A. M. 6 v. A S D G, V 
39. K. A. 6 Y. A S D G. 
4 0. M. V. 6 y A S D G皐 V
41 H. y 6 Y. A S D s v 
42. M. M. 6 v A S D G1 V G・ 
43. H. Hヨ 7 y A S D G, 
44 K. N温 7 y P D A 
45 K. H 7 v V S D 
ιも H. y~ 7 y A S D 
ι守 y s 7 y A S D G, V G・ 
48. T. S. 7 y P D A s 
49. 0. T. 7 y T F G1 
5 0. K. T‘ 8 y A V F G. V 
51 O. A 1 0 v. T G V 
52 Y. N‘ 1 0 Y. A S D G1 V Go 
5 3. Y. O干11 y V S D 
5 4. H. M 1 2 Y. T F G, V Go 
55. 0. M 1 2 Y. V S D G. V 
56 I. s~ 1 3 v V S D 
5 7. O. A. 14 y V S D G, 
58. M. T" 1 7 y A S D G‘、4
59. H. H干18 v A S 0 
60 τy、21 v. A S 0 ー
61. M. T 2 3 Y. A A S 
62 T. y 25 Y. T F G. V 
63. A. S~ 29 v M s 
64. U. y 3 3 Y M s 
65 W. T 33 Y M s 
66 Y. M. 48 V. M s 
もTS. K~ 56 Y. M s 
V SD・VentricularSeptal Defect 
ASD:Atrial Septal Defect 
T F令TetraI。gyof Fallot 
M S: Mitral Steno.sis 
PD A Patent Ductus Art・ri。SUS
A AS Aortic Arch Syndrome 
TG V・Tra陪 position of the 
Great Vessels 











図 1・a ヒト胸腺髄質に認められる抗アデノウイノレス抗体保有細胞ー左上方に血管が認められる 症例54，蛍
光抗原法×320.





図 2’b 2'aのへマ トキシリン・エオジンf者全色コ車問機好酸球と忠、われる．×320,
ヒト胸腺における抗アデノウイルス抗体保有細胞の分i'J！乙ついて





図 5＇.ヒト胸線の小葉間結合組織に認め られる抗アデノウイルス抗体保省細胞で， G3に相当する．症例43,
蛍光抗原法X4QQ.




図7I/ 7’aのへマトキシリン・エオずンi辻染色. X4QQ. 
440 日・外・宝第43巻第6号（昭和49年11月）
図 8. 症哲1]39のit質IC認められる抗アデノウイノレス抗体保仔細胞及び IgG保有細胞。（蛍光折原法で染色の
あとローダミン標識抗ヒト lgGで，いわゆる 2§1仇色したもので， N,0,Pは抗アテPノウイノレス抗体




図 9b. g・aの連続切片を FITCt禁漁家兎抗アヂノウイノレス A抗原血清で染色したもの.xsoo. 























Table. 2 The Percentage of Positive and Negative 
Anti Adenovirus Antibody Containing 
Cells in Each Heart Disease 
Disease I Positive I Negative (Cases〕 I(Cases〕
Ventricular Septa) Defectl 100%σ2) 
Atrial Septa¥ Defect I 65% (15) 
Tetralogy of Fallot I 83% 
Mitra! Stenosis 




































































1! Blocking test 
② Sandwich method （間接法〉
③ Autofluorescence 
④ Staining with FITC-Conjugated antigastrin 
rabbit serum 

































1953年， Rowe52＞らは humanadenoid tissueを培
養中，特異的lζ細胞変性を起ζす物質をみつけ，＂ ad-













る努力がはらわれ， Ross2＞ら， Bell引ら， GardnerU3J
















































を考究する目的で， Hartley60＞らにより， Friendmouse 




















































































































































































































関しでも， reaginを含んだ非動化しない globulin"?! 
染色しておくと invivo, in vitroで抗原刺激を受けた
組織の好酸性頼粒の可染度が減弱する ζと，非動化し
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